





Some examinations on the changes of the meaning of Social Venture.
Michiyasu Masuyama1）
Abstract
　The term Social Venture was invented in the Taisho year. Its meaning varies from person to 
person that will be used. However, generally, I include a vocational business and charity of the Meiji 
period. Kotoku Unno is the one who focus on training of district committee. He has put in the range 
of Social Venture social work consisting mainly of case work.
　Unno broken down in two of the passive aggressive and the Social Venture. In addition, Social 
Venture of narrow sense, were classified into three economic protection, education protection 
(child protection), to health protection. Subject is limited to (disabled and needy) reduction of the 
social value. Form of Social Venture can be classified into two individual, the collective. The actual 
function is the integration of these two. Group form, to abstract the target. It also become routine.
　It can be said that active Social Venture that Unno stated, happiness business Tago stated, 
and "business to make a normal living conditions" that Yasui was said, and smacks of philosophy 
of modern social welfare. It can be said that they are, and smacks of philosophy integration or 
inclusion, universal, and that normalization. In addition, the definition of Kuroki based on the 
recommendation and social welfare is defined in the recommendations of the Advisory Council on 
Social Security after the war, can be classified as routine Unno stated.
（J.Aomori Univ. Health Welf．14：1－11，2013）
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一端を担う。1938 年制定の社会事業法（昭和 13 年 4 月





























年 3 月 29 日法律第 45 号）の制定に伴い廃止されたが、
社会事業の内容は、社会福祉事業として継承されている。
社会事業法が想定している社会事業という名称は、公式




































































































































































































































ば 1881 年末までに士族授産件数は 160 弱、参加士族等



















































年　月 種　別 場　所 対　象 管　轄 経営形態
1870 年－月 移住開墾 千葉県小金原 東京府下士 民部省 株式会社
1871 年－月 茶園 愛知県東三河 重原藩士 内務省 組合
1871 年 6 月 移住開墾 岩手県 盛岡士卒等 大蔵省 県営
1971 年 8 月 開墾牧畜 青森県 斗南藩
（旧会津藩）
内務省 組合
1972 年 7 月 移住開墾
蚕糸製糸








ける知識階級の失業登録者約 5 千人中 2 千人が授職事業
すなわち失業応急事業に雇用されている＊68。
　敗戦後 1946 年の旧生活保護法（昭和 21 年 9 月 9 日法
律第 17 号）で、救貧対策として生活保護授産施設が置
かれた。これは 1950 年の現行生活保護法（昭和 25 年 5




















































































































































































































































































































































〔受理日：平成 25 年 6 月 28 日〕
脚注











































＊32 杉亨二「人間公共の説二」明六雑誌第 18 号 1874（明
治 7 年）、山室信一・中野目徹校注『明六雑誌（中）』岩
波書店 2008　ｐ 138
明六雑誌：福沢諭吉創刊。1984 ～ 1985 に発行された最
初の総合雑誌。
＊33 阪谷素「租税の権上下公共すべきの説」明六雑誌第
18 号 1874（明治 7 年）、山室信一・中野目徹校注『明六
雑誌（中）』岩波書店 2008　p67
＊34 原敬「救恤論」郵便報知新聞 2373 号 4880 年 12 月












































































































のである。Pstof.V.A”beyond　the Market and State:
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